



















A study of intervention and evaluation aimed at the empowerment of family 
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研究成果の概要（英文）：This study aimed to examine the effectiveness on parents, children, families
 of a group-based family intervention program known as the Positive Parenting Program (Triple P) 
with parents raising a child with DDs. Total 5 outcomes were collected and measured repeatedly from 
pre-intervention to six months after intervention. Moreover, participants had focus group interview 
(FGI) about the changes of the whole family after program completion. 
The Parenting Scale scores, the Depression Anxiety Stress Scale scores, and the Parenting Experience
 Survey scores indicated a significant intervention effect in parents. And the emotional symptoms, 
conduct problems, and difficult behavior of the children and the Family Empowerment Scale scores 
indicated a significant intervention effect. FGI results showed that parental confidence due to 
getting parenting skills and knowledge, a good response from the child and other family members, the














































































































































































びニーズの把握および thematic content 
analysisによる内容分析を行った。③では介
入プログラム前、プログラム終了後、終了 3




correctionを採用した。介入効果として F 値、 
p値、effect sizesを示した。またプログラム
終了後に、介入プログラム参加前後の家族全
体の変化について focus group interview（以
下、FGI）を行い、定性的評価を行った。定
量的評価では p＜0.05 を有意差ありと判定































別は男児  243 名（77.1％）、女児  72 名
（22.9％）で平均年齢は 11.3±5.1 歳（2〜23 










































育てプログラム、トリプル P（表 1、表 2）
をベースとした集団介入プログラムを実施
した。グループ 10 名程度の当該児の親を対












































































性別 女性 53 98.1%
年齢 41.3±4.7 34-52
続柄 母親 53 98.1%
父親 1 1.9%




子育てを助けてくれる人 いる 51 94.4%
いない 3 5.6%
メンタルヘルスに関連したサービスの受給状況 精神科 10 18.5%
(重複回答可) 臨床心理士 4 7.4%
カウンセラー 4 7.4%
ソー シャルワーカー 2 3.7%
家族
居住年数 (年) 6.5±4.4 0.3-20
家族員の数（人） 3.9±0.9 2-6





性別 男児 42 77.8%
年齢 7.4±2.7 2-14
診断 (重複回答有) ADHD1) 34 63.0%
PDD2) 26 48.1%
自閉症 11 20.4%
AS 3) 5 9.3%
LD4) 5 9.3%









内服 あり 42 77.8%
なし 12 22.2%
障害手帳 あり 9 16.7%
なし 45 83.3%




通級の利用 あり 10 18.5%
なし 44 81.5%
1) ADHD：Attention Deficit / Hyperactivity Disorder　注意欠陥多動性障害　
2) PDD：Pervasive Developmental Disorders　広汎性発達障害
3) AS ：Asperger syndrome　アスペルガー症候群
4) LD：Learning Disorders　学習障害
5) M R：M ental Retardation　知的障害












7.4 士 2.7 (mean 士 SD) 歳であり、男児が
全体の 77.8% を占めた。内服をしている児









感情的徴候 (F = 4.77, p = 0.003)、行為障害 
(F = 2.79, p = 0.042)、 行動面での困難 (F 





不明瞭・曖昧さ(F = 12.16, p < 0.001)、過反
応(F = 10.39, p < 0.001)、口うるさい(F = 










子育ては難しい(F = 14.69, p < 0.001)、子育
てはきつい（F = 5.78, p = 0.001）、子育ては
ストレスフルだ（F = 8.28, p < 0.001）、子育
ては憂鬱だ（F = 8.63, p < 0.001）といった
ネガティブな知覚項目で介入後に得点が有
意に減少しており、反対に、子育てはやり甲
斐がある(rewarding: F = 4.34, p = 0.006)、
子育ては充実している（F = 15.53, p < 
0.001）、子育てへの確信 (F = 9.91, p < 
0.001)、サポートを得ている (F = 6.61, p < 
0.001)、パートナーが居て幸せだ (F = 3.37, 





家族 (F = 7.65, p < 0.001) とサービスシス
テム(F = 4.10, p = 0.008)の各得点と FES総
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